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A 66-year-old man presented with a retroperitoneal mass found in a routine medical examination. He
had no complaints and no medical history. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging
(MRI) showed a cystic mass in the retroperitoneal space, attached to the left crus of the diaphragm, 5.5 cm in
size. Retroperitoneal cystic tumor was diagnosed, and transperitoneal tumor resection was performed.
Pathological findings revealed a cyst wall lined with ciliated epithelium and cartilage, diagnosed as a
retroperitoneal bronchogenic cyst. The patient was in good health at 12 months after the surgery with no
evidence of recurrence.
(Hinyokika Kiyo 59 : 715-718, 2013)










患 者 : 66歳，男性
主 訴 : 後腹膜腫瘤精査
既往歴 : 特記事項なし




現 症 : 身長 158 cm，体重 57 kg．
身体所見に特記すべき異常認めず．
入院時検査所見 : 血液検査は WBC 9,400/mm3，
RBC 421×104/mm3，Hb 13.7 g/dl，Ht 40.4％，PLT
209× 103 /mm3，CRP 1. 18 mg/dl，Cr 1. 21 mg/dl，
BUN 24 mg/dl，Alb 3.5 g/dl と異常を認めず．腫瘍
マーカーでは NSE のみ 16.7 ng/ml（基準値 13.8 ng/
ml 以下）と軽度高値であり，その他 CEA，SCC，
泌59,11,03-1
Fig. 1. Abdominal computed tomography revealed
a cystic mass, attached to the crus of
diaphragm, 5.5 cm in size.
CA19-9 などは正常範囲内であった．各種副腎ホルモ
ン値も正常範囲内であった．
画像所見 : 腹部 CT では左横隔膜下，左副腎に接し
て長径 5.5 cm の嚢胞性腫瘤を認めた (Fig. 1）．腹部












Fig. 2. Magnetic resonance imaging examination
(T1WI) showed a low intensity mass (a),
apart from the left adrenal grand (white
arrow) (b).























Fig. 3. Macroscopic appearances showed a smooth
surface tumor (a) (b). Internal fluid looked
yellowish, and the cytology was negative.








差はなく，腫瘍径は 2∼18 cm であった．
発生部位に関しては，各報告により表現は様々（左
腎上極近傍16例，左副腎近傍14例，胃体部背側10例な







Fig. 4. Microscopic appearance of the cyst wall con-
sisting of pseudostratified ciliated epithelium
(a) : HE stain×100, (b) : HE stain ×400,
and cartilage (black arrow) (c).
Table 2. The summary of three cases of malignant retroperitoneal bronchogenic cyst
発表者，年 年齢，性別 部位 腫瘍径 (cm) 組織型 腫瘍マーカー
Sullivan，1999年 55歳，女性 上行結腸近傍 10 腺癌 記載なし
大橋，2001年 69歳，女性 左腎上極近傍 17 腺癌 CEA 30，CA19-9 6，CA125 54.8
江口，2004年 57歳，男性 膵体部背側 8 腺癌 CEA 5.7，CA19-9 146
Table 1. The summary of seventy seven cases of




腫瘍径 中央値 4.5 cm (2-18 cm）
部位 右側 7例，左側70例
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